


































The Japan Sport Council decision on a consolation payment 
for the suicide case after corporal punishment in Kariya Industrial 
High School baseball club
Saori NAMBU and Yukihiro TOMITA
Abstract: The Japan Sport Council pays consolation payment for the victims of students who received 
damage under school management. The center makes payment of 28 million yen for the event of the 
death that is caused or brought about by sport activities under school management. This paper reports a 
case that a student developed depression and finally killed himself by suffering psychological shock 
from the corporal punishment that had been carried out routinely in school baseball club. About this 
suicide case, consolation payment should have been paid for its nature, but the center made a non- 
payment decision once. But the bereaved parents appealed for cruelty of the corporal punishment, 
performed a dissatisfaction query, and the center reversed the non-paymen decision and decided the 
payment as a result of examination. The paper explained how great the effect of corporal punishment 
to the students is and how heavy the responsibility that teachers and sports coaches have is by consid-
ering the evaluation of “suicide due to corporal punishment” and the criteria of consolation payment 
of the Japan Sport Council.
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い体罰が常態化していたため，遅くとも 1 年生の 3 月














































に練炭 8 個入りの段ボールから 3 個が持ち出されてい
るのを発見した。
そして 6 月 10 日，安城市内の廃車置き場の車の中で
生徒が死亡しているのが，母親によって発見された。
死亡推定時刻は前日 9 日の午後 4 時頃，死因は練炭に
よる一酸化炭素中毒であった。
こうした経緯から，第三者調査委員会は，本件自殺














平成 26 年 11 月 10 日の遺族の死亡見舞金請求に対
し，センターより平成 27 年 7 月 28 日付通知をもって









ポーツ振興センターに関する省令』2) 第 24 条 3 号： 以





ある「スポーツ振興センター法施行令第 3 条第 7 項に
該当するもの」とされていた。
同決定が引用する『センター法施行令』3) 第 3 条第 7

















議を行った結果，平成 28 年 3 月 15 日付，遺族に対し
一転，「省令 24 条第 3 号に規定する『学校の管理下に
おいて発生した事件に起因する死亡』に該当し」，「施
















「顧問」とは 1 軍と 2 軍の総監督であり野球部の部長と
いう立場にあった者ということであった。当時野球部
員は 1 軍と 2 軍に分けられており，1 軍は主に 3 年生






























































亡」については「センター省令 24 条 3 項」に規定され
ており，それを受けて『独立行政法人日本スポーツ振
興センター災害共済給付の基準に関する規程』（平成






























の行為は明らかに，文科省が平成 19 年 2 月 5 日に『問
題行動を起こす児童生徒に対する指導について（通





































る状況は認められないため，「施行令第 3 条 7 項に該当
する」との判断を「申し添え」ていた。
「施行令 3 条 7 項」の規定する，高校生が「故意に死
亡したとき」における「故意に」の文言については，























































































































































































供システム」（平成 15 年文部科学省令第 51 号）．
3) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE369.html 
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頁．録音期日 2011 年 7 月 20 日，野球部員 6 名，被
害生徒遺族宅。
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